
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Law of Kinfolks and Ancestor Worship
K. Sakurai
For Japanese mission, it is imperative to grasp Japanese culture. Most people in
Japan have a feeling to worship their ancestors (sosen-suhai). In recent years, under the
influence of new religions practicing ancestor offerings (senzo-kuyo), ancestor worship
in general is also done along with these offerings. In such a social condition, many
troubles have happened in the areas of civil, criminal, and administration law.
Viewing the history of Japanese civil law legislation, the first Japanese civil law,
which was imported from Western Europe by the Meiji Government, was attacked
with the saying “Minpo-idete, Chuko-horobu (Civil law come, and allegiance gone), and
a great controversy occurred. The core was the issue of importing laws from Christian
states and the breakup of the “ie” (house) system. Finally, Japanese kinfolks law
established the ie-system and contributed to the Tenno-imperial state.
After WWII, the kinfolks law was renewed in full following the potsdam Declaration
and the New Japanese Constitution, and the ie-system was abolished. But the ie-system
has been in Japanese society, and after Showa 30s, a revival of ie-system has been
encouraged also by the government. Nowadays, the government is planning to build
the Tnno-system state structure through education reformation and amendment of the
Fundamental Law of Education, the Law of National Holiday, the Bill of the Yasukuni
Shrine Law, Worship of Yasukuni Shrine by the Prime Minister and others, the
Establishment of the Day of Foundation of the State, and the Law of the National Flag
and National Anthem.
In this paper, I with to argue, regarding the legal system and the old ancestor
worship customs, the matter of the equal succession and the old house succession, the
matter of the succession of worship accouterments, and the matter of the cremation
and the burying law.
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親族にかかわる法と祖先崇拝
〔日本語要約〕
親族にかかわる法と祖先崇拝
櫻　井　圀　郎
日本宣教に日本文化の把握は不可欠である。日本人の霊的感覚として，古来
からの祖先崇拝の感覚が根強く存しているが，近年は，新宗教の影響などから，
先祖供養ということが言われ，実態としては，祖先崇拝の慣習の中に先祖供養
の形式と取り込んだものとなっている。そういう社会実態の中で，権利義務と
いう民法的な処理を困難にするのみならず，刑法や行政諸法の適用にも多くの
問題を生じている。
明治以降の日本民法の成立しを概観してみると，まず，近代化の必要に迫ら
れた明治政府が西欧を範として緊急に導入（継承）しようとした民法に対して
は，「民法出でて忠孝亡ぶ」との強い反対意見が表明され，民法典をめぐる大論
争が展開された。その根幹は，キリスト教国の法制度を導入して，日本古来の
祖先崇拝を基とする家制度の崩壊を招くというものであった。結局，民法の親
族篇は，家制度を創設することになるが，それが天皇制国家の基底ともなるも
のであった。
戦後，ポツダム宣言と日本国憲法の趣旨に従い，民法親族篇は全面改正され，
家制度は廃止されたものの，家制度は社会に残存してしまった。政府も，昭和
30年代以降になると家制度の復活を口にするようになっている。現在，政府は，
教育改革や教育基本法の改正，国民の祝日に関する法律，靖国神社法案，首
相・閣僚による靖国神社参拝，建国記念日の制定，国旗・国歌法などを通して，
その再建と共に，天皇制国家体制の確立を企図しているように思われる。
本稿においては，相続法における均等相続制度と旧来の家督相続制度の事実
上の残存の問題，祭祀用財産の相続という問題，焼骨と埋葬法に関する問題を，
法律制度と古来の慣習である祖先崇拝との絡みにおいて論じる。
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